

















A大学 2週間 N4程度 文化体験（着付け・茶道・書道・狂言），
博物館見学，祭り見学，日本企業訪問
B大学 2～3週間程度 設定なし 文化体験（能・茶道），近隣都市への旅行
C大学 15日間 初級者 文化体験（夏祭り・琴），日帰り旅行
D大学 1か月間 学習歴 1学期間以上 祭り見学，買い物体験，ホームビジット，
市内観光，近隣都市への旅行
E大学 19日間 入門（学習歴 50時間程度）～N3 文化体験（着付け・茶道）
F大学 3～6週間程度 初中級 市内観光，日帰り旅行




I大学 19日間 設定なし 文化体験（和太鼓・歌舞伎鑑賞）
J大学 3週間 初中級 文化体験（和太鼓・食品サンプル作り），
フィールドトリップ































































































のうちの 9日間（2月 14・15日，19～23日，25日・27日）である。そして， 2月 28日の報
告会において調査結果を発表した。
授業は午前に日本語研修，午後に課題探究研修というのが基本構成である。午後の授業時
表 2　GCA東京 2019 冬のプログラム概要と参加者
名称 グローバル・キャンパス・アジア東京 2019冬
開催場所 学習院大学（豊島区目白）とその周辺
プログラム期間 2019年 2月 12日～3月 1日の 18日間






























































































































































































































































































































































































































































































［ 3］　独立行政法人 日本学生支援機構（2019）『平成 29年度私費外国人留学生生活実態調査　概
要』（https://www.nisshinkyo.org/news/pdf/C-29-2.pdf，2020年 10月 8日最終閲覧），p. 2。
［ 4］　「社会科学の視点を通じてグローバルに活躍する人材を育てる。これが学習院大学の社会的使
























［14］　「「東アジア文化都市 2014横浜」に関するアンケート」（横浜市市民局『平成 26年度第 18回ヨ
コハマ eアンケート集計結果+「その後」』http://archive.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochoso 














Trial of a New Short-term Japanese Language  
Training Program Centered on the Development  
of “Problem Finding and Solution Skills”: 
 A Case of Project-based Learning 
（Active Learning） in Gakushuin University  
Global Campus Asia Tokyo
Shunsuke Aoki, Hanae Yukimatsu
Abstract
Most of the short-term Japanese language training programs for overseas stu-
dents held at Japanese universities are aimed at beginner and intermediate level 
learners, while few are for advanced level students. However, many of international 
students in Japan come from East Asia and have a high level of Japanese proficiency. 
For them, those programs are insufficient trainings for their long-term study in Japan.
Japanese university education and companies place great importance on the abili-
ty to find and solve problems. Therefore, the short-term Japanese language training 
programs also need a curriculum for developing such skills. As a model case, we in-
troduce our trial of Project-based Learning （Active Learning） at Gakushuin Universi-
ty Global Campus Asia.
